
























































　　　　　　conﬁdence rating, sampling model, semantic memory, decision making
確信度評定過程に関するサンプリング理論の比較：
繰り返し質問における解答と確信度の変化
A theoretical comparison between two conﬁdence-rating theories having an assumption of sampling processes: 




















































































































































































































































































































































刺激 5 10 15
セッション1
0.75 0.93 0.99 0.99 
0.60 0.72 0.80 0.86 
0.55 0.62 0.65 0.69 
0.51 0.50 0.52 0.54 
セッション２
0.75 0.94 0.98 0.99 
0.60 0.74 0.77 0.84 
0.55 0.62 0.69 0.68 
0.51 0.55 0.60 0.52 
解答変化率
0.75 0.12 0.03 0.02 
0.60 0.39 0.32 0.27 
0.55 0.48 0.46 0.46 



























































　 　 確信度 　 　
刺激 1 2 3 4 5
0.75 3 2 3 1 3
0.60 43 39 28 12 6
0.55 66 57 37 17 6
0.51 66 64 36 15 4
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